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(Fig. 1) 
臨床医学ではヒトの年令によって心電図の各要素 (PQ間隔， QR S間隔， QT間隔及び， P波， QR S 
群， T波の各線高)の値が異なるき工が知られている。また，脊椎動物のなかでも特lζ日甫乳類と鳥類では，動
物の体重の大きさと心臓を興奮が伝播する時間との問に相関が有り，更に体の小さな動物ほど心拍数が高い













れた。そ乙で得られた心拍数， PQ間隔， QR S間隔， QR S群の線高を 20-21
0C未満， 21 -22'C未満，





20 OC_ 21 Oc未満 P Q (seC) = O. 0686 + O. 0005 B・W(g)
r = + O.8972 (n = 8 ，危険率 1%で有意)
21 OC_ 22"c未満 危険率5%で相関関係が認められず
22 OC_ 23 Oc未満 危険率5%で相関関係、が認められず
23 OC_ 24 Oc未満 PQ (sec) = 0.0827 + 0.00028 B.W(g) 
r = + O.7453 (n = 13 ，危険率 1%で有意)
24 "c -25 Oc未満 危険率5%で相関関係が認められず，
(B.Wは体重， nは供試魚数を表わす)と，なった。
考 察
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Fig. 1 Relation between PQ interval and body weight in the carp at 
different envjronmental tem~e凶ures. 。
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Summary 
ECGs were recorded in 54 carp weighing 55-290g with the bipolar lead from pectoral 
fins. Relationship between growth and ECG interval values or QRS amplitude were 
investigated. The correlation was observed only between the body weight and PQ 
interval; the PQ interval became long巴rwith the increase of body weight. 
(Received October 31， 1978) 
